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  A lot of studies on natural convection from a horizontal plate have been carried out, so far, 
experimentally and/or analytically. However, experimental results, particularly, flow behaviors below 
the downward-facing heated surface, have not been well demonstrated analytically or numerically. In 
this and the following reports are presented the numerical simulations by CFD analysis on natural 
convection below an isothermal horizontal plate facing downwards. The numerical results obtained in 
this report are compared with the experiments by Aihara et al. and the numerical analysis by Nakano et 
al. The present analysis by CFD shows good agreement with the experimental data. 
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 ｇ   ：重力加速度[m/s2] 
  αx     ：局所熱伝達係数[W/(m2･K)] 
    L      ：ストリップ長さ[m] 
  Nu     ：平均ヌッセルト数 
 Nux     ：局所ヌッセルト数 
 ｐ   ：圧力[Pa] 
  Pr      ：プラントル数 
 ｑ   ：局所熱流束[W/m2] 
 Ra      ：レイリー数 
 θ   ：温度 
 Δθ  ：温度差(=θＷ－θ∞) 
  Θ   ：無次元温度 
 λ   ：熱伝導率[W/(m･K)] 
 μ   ：粘性係数[Pa･s] 
  ν      ：動粘性係数[m2/s] 
  ρ   ：密度[kg/m3] 
  ψ   ：流れ関数 
 ｈ   ：エンタルピー 
添字 
  i, j    ：X,Y 方向 
0       ：基準 
w      ：壁面 
∞      ：周囲 
 
２．CFD 解析 
２．１ Aihara らの実験装置 
実験設備の主要寸法を３次元的に示すと図１のよう
になる。ただし、対称性から１／４モデルを示す。 
    
 
 











































                          
            
    
  Ｓｍ：質量ソース 
 





    
    
 






























































































                
        
 
ここで  
WW y)/()(1 ∂∂−−= ∞ θθθδ     (５） 














 a）解析アルゴリズム  ：PISO 法 
 b）対流項差分スキーム ：UD 法 














           表１ 解析条件一覧表 
No 物体温度[℃] 外壁の側面熱伝達係数[W/(m2K)] 
1    75.2     5.0 
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図５は平均 Nu 数と Ra 数との関係を示したもので
ある。Edwards-Haiad, Hatfield-Edwards, Nakano et 
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Velocity profiles for u 
Dimensionless temperature profiles 
図６ 中野らの解析結果 
